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Abstract The purpose of the present work is to study the feasibility of production of active carbon企om
extraction residues of a seed plant such as jatropha curcas， coffee， etc. The extraction residues were at frst 
carbonized and then activated by steam. The effects of activation conditions on出echaracteristics of血eactive 
carbons obtained were exp巴rirnentalyinvestigated. From al the raw material employed， activ巴carbonshaving 
a relatively high specific area could be produced， and these are rich in micro-por巴sto diameter 0.5-0.8nrn. 
From these results， itseems that the waste of solid state medium like the extraction residue of seed plant can be 














































































0C 8000C 8500C 
賦活時間 賦j舌炭 脱灰炭 賦j舌炭 脱灰炭 賦活炭[h] 
ジャトロファ 2 61.2 52.9 46.6 37.6 
4 52.1 44.1 40.3 32.6 19.9 種子
6 45目4
ヒバ種子 4 68.2 59.3 
6 62.8 
コー ヒー 2 20.8 18.9 20.8 16.7 















0C 8000C 8500C 
賦活時間 賦j舌炭 脱灰炭 賦j舌炭 脱灰炭 賦j舌炭[h] 
ジャトロファ 2 125 200 640 808 
4 433 468 764 845 875 種子
6 486 
ヒパ種子 4 249 300 
6 309 
コー ヒー 2 192 338 967 873 




























孔径 0.5~0.7nm の単分散賦活炭となる. 賦活温度 7500Cの条
件でR町舌時間を増大すると 0.5~0.8nm の細孔容積が 2hの場
合の2-3倍に増大し，かっ0.7nm以上の細孔が形成される.
8000C， 2h 賦活炭でも O.5~0.8nm の細孔のみが形成されてお
り，それ以上細干し主計頁域ではほとんど細孔が存在しないこと
が分かるつまり，細孔径 0.5~0.8nm の単分糊悶炭となる


























一+ー ジャトロファ.750'C. 2h 
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試料 Q02 QN2 Rs 
[mg/gJ [mg/g] [一]
ジャトロファ 炭化物 18 3 6 
種子 2h賦活炭 62 
43 1.4 
4h賦活炭 65 54 1.2 















D02 DN2 RD 
[10-6m2/sJ [10-6m2/s] [一]
ジャト口ファ 炭化物 0.24 0.035 6.9 
種子 2h賦活炭 0.48 0.21 2.3 
4h賦活炭 1.5 0.89 1.7 
市販のMSC 0.19 0.98 0.19 
